














The author, ‘I’ intends, in this paper, to anali e and describe a preacher’s way of his sermon with special
reference to his speech, rhetoric and composition in the fourth chapter of the Ancrene Wisse through my
own reading of the text according to my hitherto scheme of research of the work.
I have already written three papers on the same theme in the Journal of Kinki Welfare University.
This present paper is, therefore, done as the same successive one of them as the preceeding ones.
Its composition is roughly divided into two parts whose early one from pp.101 : 18 to 108 : 7 chiefly
dealing with the theme on the Deadly Seven Sins in detail, especially, referring more, firstly, to ‘ e liun of
prude’, namely, ‘The lion of pride’ and lastly, to ‘ e scorpiun of leccherie’, namely, ‘The Scorpion of lewd
and lust.’ The latter one is written, firstly, from pp.108 : 8 to 112 : 24 on such sins, and their master and
how they serve to him in the fiend’s court, and secondly from pp.112 : 25 to 114 : 2 on how a nun should
endure and so much be ‘hardened’ that she could overcome all the pains before she can get to the happiness
of the heavens. and lastly, on two divisins of the temptation one of which is named ‘outer’ one, and the
other. ‘inner.’ Besides they are each dealed into two ; ‘light’ and ‘dark’ ones, the latter of which the
preacher gives more fuller accounts than the other for the reason that ‘My foe waits me with treachery.’
implying ‘this temptation allures not fleshly but spiritually.
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（１０２：１８－１０３：２０）は，‘ e liun of prude haue swi
e monie hwelpes, ant ich chulle nempni summe’でこの
‘ e liun of prude’の説教は始まって，その
‘hwelpes’に就いてその中の十匹を取り挙げ，その
一つ一つに就いて４０語余りで多くは説教を為している
が，‘ e ridde hwelp is ypocresis. e make hire betere
en ha is.’と‘ e eahtu e is inpatience. is hwelp fet e
nis olemod a ein alle wohes in alle uueles.’は簡潔に
為されているがこれでは語義レヴェルであろう。この
十匹の各々に就いての比喩的説教は（１０２：１８）で一
応終る，と考えたい。そして‘In is un eaw is
upbrud. edwitunge.... fet hire wode hwelpes inwi hire









on heh heaued... sitten o er gan stif as ha istaket were’
に於いて数多く例証しつつ説教を進める。そしてその
直ぐ後にそれと対照的に簡潔な文章‘luue lokin o




げられる（Her to falle of... wi were fingres.）それに
続いてまとめ，総括的に最後に‘Monie o re er beo






hwelpes en... on a word. tene o er tweolue’と‘Hwa se

















































ると結論している（ eos is homicide mor re of hire
seoluen）。



















いで終っている。‘ e suhe of iuernesse haue gris us
inepnet.’と言う文章に続いて以下は‘To earliche hatte
an, et o er to esteliche. ridde to frechliche..., の型
の文章が第五まで続くがこの悪徳に就いては作者は
‘Ich speoke scheortliche of ham. for nam ich nawt of dred
mine leoue sustren leste e ham feden’と言っている。


































eluest bileaue a ein godes lane’を取り挙げ，‘nis hit te
spece of prude inobedience？’と言って神の教えにぐら
ついて疑いを持った信仰は傲慢から来る不従順さの一
種ではないですか，と説く。そして引き続き‘Herto falle












為の罪悪性を指摘している。‘ e dronc drunch o er ei
ing dude... of galnes se. awakenet？’。貧欲に就いて説
いて引き続きその罪悪性が如何なるものかを語る。
‘Alle sunnen sunderliche bi hare nomeliche nomen...





いる（ e liun of prude slea alle e prude.... Wrea fule
e Vnicorne.）。この段落の最後のまとめとして，‘Alswa
of e o re o rawe.... euch of e meoster e him to falle













合を取り挙げる。‘ah ef ha wel ohten of godes




と説いて，その根拠を‘Of eose bemeres sei








beo e... to bringen o lahtre hare ondfule lauerd）
（１０９：２７－３１）この説教に続いてその後はその具体
的場合を具体的に分かり易く説いている。その説教は
‘ ef ei sei wel o er de wel ... ef hit is sumdel uuel.
urh mare lastumge wrenche hit to wurse.’（１０９：３１－
１１０：６）の文章で，その様な表情をとる際は彼ら自
身の予言者達によって予め告げられ，その表情の仕方
も教わる，とも説いている（ eos beo forecwidderes
hare ahne prophetes... ha biuoren hond leorni hare
meoster to makien grim chere.（１１０：６－１２））。
第三番目に挙げられる荒野の害獣は怒り（ e wrea
fule）である。その説教は（ e wrea fule biuore e




いる。‘ he bode hu e deoflen schulen wi him...
beo kene ant eateliche ant keoruinde pinen.’（１１０：１７－
２１）は怒りが悪魔に彼と対決させて，その決闘の様子
を具体的，リアルに述べた説教である。そして最後に
は，‘wi helle sweordes asneasen him urh ut. beo




















に，その具体的説教へと進む。‘ e iscere is his
eskibah. feare abuten esken. bisiliche sture him to... as




人々の愚かさを戒めている。‘ is is al e canges blisse
... lahe he berste .’と言って，それは唯悪魔を喜
ばせるだけの愚か者の幸福，al e canges blisse，と表
現している。説教者は，‘Wel understont euch wis mon























‘ eose rreati us gedd urh ysaie. Serui mei
comedent uos esurietis cetera.’そしてその直後にそ




‘Quantum glorificauit se in deliciis fuit fantum date illi
tormentum luctum. In apocalipsi. Contra unum poculum
quod miscuit miscete ei duo.’と言う『默示録』の原典
が引用され，それは直ちに分かり易い英語に翻案され























は（in e deofles curt）大いにその振舞を欲しいまヽ
にしている，と始めに語る（ e lecchurs i e deofles
curt... hu ha mahen meast vilainie unrchen）。作者はこの
淫乱の悪徳を以下の説教では悪臭に喩えて次の様な語
り口でその説教は進行して行く。‘ e lecchur i e




せる。（...stinke of ful e paie wel his lauerd... en he
schulde wi eanie swote rechles.）と説いて，悪臭で宮
廷の全ての人間を汚染しよう‘bifule ’としている。
次に神に対してはどの様に悪臭を放っかに就いて次の
様に述べている。‘Hu he stinke to godd I vitas patrum e




の悪臭の強さとその効力に触れて言う。‘Of alle o re
enne habbe eos e fuleste meoster... pinin ham wi
eche stench i e put of helle.’悪臭の充満した宮廷に於
ける汚染の度合は地獄の底穴に溜った全ての悪臭で
以って彼らを苦しめる程度に迄強まるであろうと述べ
ている。‘NV e habbe one dale iherd... e beo ful feor





fule brea of is leaste un eaw... Vre lauerd eoue ow
streng e wel to wi stonden.’こヽでは次の説教文は統
語法上は主語のみで終っている。つまり‘ fule brea




である。‘Stench stihe uppart ... Vre lauerd eoue ow























始まりの‘SVm wene ha schule stronglukest...
enne is al wa iwur e to wunne.’（１１２：２５－１１３：
１３）に於いては次の様に説教は語られている。或る賢
者と思われる人の言葉として次の文章が語られる。
‘SVm wene ha schule stronglukest beon ifondet... i












容で語られる。その文章は‘Hwen a wis mon neowliche










らば，それを修復する為に‘to forte fondin etten’彼
は自からを彼女に対し厳しくし歯をむき出しに出して
‘went te grimme to ’叱る。最後に彼は彼女が十分躾







２５０語位いである。‘SVm wene ha schule stronglukest
beon ifondet i e forme tweofmone ... I e forme eres






は語られている。その全部の文章は，‘ ef iesu crist ower
spus de alswa bi ow mine leoue sustren.. e muchele eise
efter e muchele meos eise unche se swote.（１１３：
１４－１１４：２）である。始めに，‘ ef iesu crist ower spus




入って行く，‘I e frum e nis er buten olhnunge forte








o is ilke wise a he walde his folc leaden ut of... er ha
eoden drufot adrencte pharaon hare fan alle.’こゝの説
教は上述の彼とその妻の喩えでは彼が妻に対して始め
は優しく接した説教に当る部分と考えたい。次に続く
説教は以下の様な文章で始まる。‘I e desert for re a




結論として，‘On ende he ef ham reste. alle weole





て説教者はそれに続いて説く，‘ us ure lauerd speare
on earst e unge te feble ... e muchele eise efter e
muchele meos eise unche se swote.’この最後のまと
めの説教でもキリストの愛の説き方は全く同じ順序に
よっている。‘ us ure lauerd speare on earst... drahe
ham ut of is world swoteliche wi liste.’が初めに優
しく導く場合，それに続く‘Sone se he si ham heardin
... teache ham to fehten weane to olien.’に於いて
は彼らを厳しく導く場合，最後に‘On ende efter long
swinc he eue ham swote reste... e muchele eise efter
Yoji KAIHARA
－３０－






























教を始めている。‘Nv beo i e sawter under e twa
temptatiuns e ich ear seide e beo e uttre. te inre e
temei alle e o re’ここでは先方誘惑を大きく二つ
に分けて，外的‘uttre’と内的‘inre’としていて，
それらがその他の一切の誘惑を育てる‘... e teme
alle e o re’と言う。その後に引き続いてそれらを
各々下位区分して‘fowr dalen todealet us. Fondunge
liht dearne. Fondunge liht openlich. Fondunge strong








‘Of fondunge liht dearme sei iob eose wordes... bi




dearme fondunge e me nis war of falsi a treowe
heorte.’と言う。軽くて明るい方に就いても同じで
す，と言う。次に強い方の誘惑に就いて，‘Nis nawt se
muche dute. of strong temptatiun is ah dearme is ec
Iob meane ... as ah e wal were tobroken te eten
opene.’と説いている。こゝでもヨブの言葉が引用さ




‘Wa schal cumen us e. tu ne schalt witen hweone.’と
素直に英語に訳している。第４番目の誘惑は，‘Of e
feor e fondunge ... as ah e wal were tobroken te
eten opene.’こゝでもヨブの言葉を拉典語で引用し，
それを英語‘ is ha reasten in up o me as ah e wal






て，‘ e forme te ridde fondunge of eose fowre beo
al meast under e inre’と説き，‘ e o er te feor e falle





目的の説教に移って行く。‘ e o re twa beo gasteliche




始まりの言葉は上述した様に‘ e o re twa beo





nawt bret in hire breoste sum liones hwelp. sum neddre
cundel e forfret e sawle...’ものを考えない人は彼ら





具体的働きかけの仕方を‘ e sweoke of helle’地獄の
悪魔を主人公に置いて長々とこの段落の終り（１１６：
２９）迄語る。作者は上述の文章に続けて‘of hwucche
Osee sei . Alieni comederunt robur eius ipse nesceiuit’
と Oseeの拉典語を引用した直後に先ず英語に訳す
‘Vnholde forfreten e streng e of his sawle he hit nawt
nuste...’がそれは次に続く説教の切り出しの言葉とし
ての援用になっている。従って説教者の説教の目的は
‘... he hit nawt nuste...の文章以下の全文に当る。そ
の中を拙論に於いては論を進める場合の事を考慮して

















comederunt robur eius ipse resciuit... is ah sawle bone.
wel to deadlich sunne.’のこの第二番目の隠されて気
づきにくい誘惑の仕方を具体的に悪魔がどの様に秘か
に狡滑に近づいて来るかを分かり易い題材を使って
‘... egge hire toward se muchel abstinence ... pini swa
licome to sawle asteorue.’に於いて説いている。
その悪魔，‘he’が語る文書の前半，‘Na he sei ne mei
ich nawt makien... ear ha least wene.’の説教の文章は悪
魔がどの様に彼女を始めに誘惑してかかるのか分かり





ある，と言う文章‘He bihalt an o er he ne mei
naneweis makien lu ere i oncket...’で始まる以下の内








以下の様な説教をしている。‘Sum sei inohrea e ha
















ている。‘... he haue wise men of hali of heh lif ofte swa
bichearret. as e ... swa feol in to unhope deide in
heaued sunne.’双方の聖者に就いては‘as e he com
to i wummoneliche i e wildernesse seide ha wes igan o
dweole as meos eise ing efter her bearhe.’と彼女に言
わせる程にだました，と言った後に‘Ant te o er hali


















e speke wi ow ulliche talen. here . hu... ich mei q
he alswa fallen to marhen.’（１１６：１４－２９）の部分であ
る。始めに，‘Of mon e speke wi ow ulliche talen.
here . hu e schulen witen ow wi es deofles wiltes
he ow ne bichearre.’と言って以下の様な話をすること
によって如何にそれにだまされない様に備えたらよい
かを説いている。その話の部分は，‘Sum of ow
summchearre he makede to leuen. ...’以下であるが，
その中の前半では，‘Sum of ow sumchearre he makede to
leuen. ... forte acwenchen chearite en rihtwisnesse.’，
後半では‘Sum he is umben to makien se swi e... o er in




































































































使用したテキストは前号と同じ，The English Text of
the Ancrene Riwle. Ancrene Wisse. edited from Ms.
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